





































































s地域における工業品消費（需要）量： Ms、 財の種類： ns、 財の生産価格： Ps
s地域における所得： Ys、 消費者の効用： Us
r地域から s地域に移送した工業品の量：mrs、 輸送費用： Trs（氷塊輸送）
各地域の農産物消費は自給自足で一定： A、 農産物価格： Pa
とおくと、地域 sの消費者行動は、すべての財が同一の生産技術と価格を持つものと想定して、次の
式で表される。




Gs=[Srnr (PrTrs) r/ (r-1) ] (r-1) /r …………………………………………………………………………（™）
A= (1-m) Ys/Pa
Ms=mYs/Gs
mrs=mYs (PrTrs) 1/ (r-1) Gsr/ (r-1) 
s地域（s=1,R）に財を供給する r地域の生産量 qrは、サミュエルソンの氷塊輸送の考え方を用いて、
以下のように表される。
qr=SsmrsTrs=mSsYsPr 1/ (r-1) Gsr/ (r-1) Trs 1/ (r-1) 
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Wr= (r/c) [ (m/ qr）SsYsGsr/ (r-1) Trs 1/ (r-1) ] (1-r）
生計費指数（実質賃金デフレータ）は GrmPa1-mであるところから、次の実質賃金決定式が求まる。


























































































fi(Ni)=∫ ni(x)ci(x)dx i=1,2 ①、②
このとき地点別人口分布と都市の人口合計との間には次の関係が成り立つ。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































= 0.1 0.2 0.3 0.471 0.472 0.5
C
1
= 1.2589 1.1746 1.1279 1.0782 1.078 1.0718 
C
2





)= 1.3333 0.8143 0.4693 0.0014 -0.0012 -0.0729 
t(0)= 1.0381 0.9572 0.907 0.8431 0.8427 0.8333 
u
1
= 4.3652 2.8012 2.1609 1.6191 1.6169 1.5583 
u
2
= 1.1507 1.2408 1.3515 1.6168 1.6188 1.6762 






= 0.1 0.2 0.3 0.473 0.474 0.5
C
1
= 1.1231 1.1024 1.0908 1.0749 1.0748 1.0724 
C
2





,V)= 0.0628 0.036 0.0168 5E-06 -3E-05 -0.0008 
u
1
= 5.147 3.7076 3.1089 2.5897 2.5876 2.5354 
u
2
= 2.1297 2.2207 2.3298 2.5889 2.5908 2.6416 






= 0.1 0.2 0.3 0.471 0.472 0.5
C
1
= 1.136 1.114 1.1011 1.083 1.0829 1.0799 
C
2





,V)= 0.0637 0.0366 0.0171 2E-05 -2E-05 -0.0010 
u
1
= 5.1662 3.7191 3.117 2.5987 2.5966 2.5398 
u
2
= 2.1389 2.23 2.3392 2.5949 2.5968 2.6515 
均衡解 V= 0.0951 N1= 0.4715 t(V)= 0.8565 
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An Equilibrium Analysis of Urban Economies
with Regional Development Projects
— Roles of Transportation Costs and Production Functions —
Yoshihiro OGAWA
Abstract
This Paper describes a general-equilibrium model of urban economies with regional development
projects. There are agglomeration externalities in urban economies. It is difficult for urban economic
models, with scale economies, to address a maximization problem. In this paper, the standard residen-
tial land use model is extended to include transportation costs and well-defined production functions
with local public goods. External scale economies are built in the shift of production functions, and the
effect of regional development projects on transportation system is analyzed in the local public goods
theory.  The model is designed for the numerical computation of two-city equilibria and optima, which
reveals an equal size population or unequal ‘straw effect’ allocation by the shift of parameters.
Keywords : Local public goods, Scale economies, Production function, Transportation cost, Straw
effect
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